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Summary
The epoch-making introduction of the EAP (English for Academic Purposes) program into the curriculum of Liberal 
Arts at Kyoto University in 2006, featuring self-discipline and self-culture, not only anticipates what is to come in the 
general prospectus for the constantly renewing curriculum of Liberal Arts throughout the world, but also inherits many 
years’ tradition of English teaching in the Department of English, of the Faculty of Liberal Arts at Kyoto University.
This article provides a general view of English teaching at Kyoto University in the latter half of the 20th century, 
with its consistent emphasis on savoir-être (i.e., ontological knowledge) in terms of intercultural competence, against the 
contemporary public claim for practical English. My proposal here is that even in our EGAP (English for General Academic 
Purposes) program, traditional “English for savoir-être” should be ideal as terminus ad quem. This is because, for non-
native speakers of English, such skill is to be acquired only by learning “English for savoir-faire” (i.e., knowledge of how 
to act), while native speakers, who have the competence for “English for savoir-faire,” cannot acquire it without trying to 
master another language other than English. Useful as English is as a global language, it is not merely because the language 
is practical but because it is one of many cultural assets the world inherits, and thus is indispensable for non-native academic 
students and scholars.
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Des SAVOIRS à acquérir par un apprentissage explicite「（人から学ぶことを通じて得られる）個々の知識」
Des SAVOIR-FAIRE à développer「（個々の知識を実際に応用して体得した）経験知」







































































































































































































する英語」、すなわち「学術目的の英語」（English for Academic Purposes）（以下、EAP）である。
この考えに基づいて、総合人間学部が提供する全学共通科目の英語を「一般学術目的の英語」（English for 
General Academic Purposes）（以下、EGAP）、他の学部が提供する英語を「特定学術目的の英語」（English for 




う。さらに、この EAPに、以前からあった EGPと ESPとの区別立てを結合することで、各学部の専門性を尊重した、
学部でそれぞれ独自に行うべき ESAPに対置して、従来、教養部において行われていた「英語」の衣鉢を継ぐ、総合
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13） 　田中美知太郎（校註）『原典 プラトン ソクラテスの弁明』岩波書店、1974年、89頁。
14） 　『「学術研究に資する英語教育」京都大学における英語新カリキュラム』２頁。
15） 　高橋健二（編訳）『ゲーテ格言集』（新潮文庫）116頁。
16） 　ここにおいて示されている、分析的知と総合的知との区別立てを、英語における対概念を援用して表現しなお
せば、discursiveな理解によるのではなく intuitiveな理解によると言い換えることができるであろう。また、知
における logos（論理的知、科学的知）と mythos（物語的知、文学的知）との対立をも参照されたい。
17） 　「ロゴス」、「ミュトス」ともに、ギリシャ語における基本的語義は「言葉」である。
